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Ever since the end of WWI, the Sino-Japanese relationship has been affected by the actions of various
international organizations. Similar to what happened inside the League of Nations in the aftermath of the
Manchurian Incident and the Sino-Japanese War, international organizations played an important role at
almost every critical juncture of the two countries’ confrontation during the pre-WWII days. After WWII,
issues such as China’s representation in the United Nations during the Cold War period and Japan’s bid for
a permanent seat in the UN Security Council continued to exert a strong influence over the rise and fall of
the bilateral relationship. Yet, international organizations are not a site for conflicts alone. In cultural and
intellectual areas, for instance, international organizations have created many opportunities for cooperation
between the two countries. This article studies the historical background of cooperation and reconciliation
between Japan and China inside the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) in the early post-WWII days. By focusing on the interactions among China’s strategic thinking
on Japan, UNESCO’s interests and those of other major members of that organization, the author aims to
reveal a little known aspect of Sino-Japanese relations after WWII.
国際文化組織と戦後初期の日中関係
─ユネスコにおける中国の対日文教政策1946～1952年─
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ドイツへ派遣されたトンプソン（Dr. J. W. R. Thompson）駐独ユネスコ代表に対する現地の占領軍当
局の姿勢と雲泥の差があった。1948年、ユネスコの対独事業の一環としてドイツに赴任したトンプソ
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頼りにする一方通行的なところがあった。やがて国内政治上の失敗によってユネスコにおける国府の
大国としての地位が失墜してしまうと、対日文教政策も破綻を迎えるようになった。
わずか三年ほどで不完全燃焼のまま立ち消えになったという結果からすれば、ユネスコを媒体とす
る国府の対日文教政策は失敗に終わったと言うべきかもしれない。だが、複雑な二国間関係を前に、
ユネスコのような機能的分野の国際機構、主権国家、及び政策の立案と実行に巻き込まれた特定の個
人それぞれに秘められた可能性と限界が垣間見られたという意味で、この失敗例は国際組織における
日中関係を検証する際、貴重な判断材料を提供してくれたと言えよう。
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